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( 1 ) ユーザの認証の手間を出来るだけ減らす
( 2 ) 端末がどのような状態でもデータ収集を続ける

























































































( 1 ) EneActへのログイン
実験参加登録時に作成したアカウントを入力して，ロ
グインすることができる．











( 4 ) メール配信機能
図 1 EneAct へのアクセス
一日に一度，その日の推定行動と次の日の天気予報を
メールで送信し，ユーザに入力を促す．






























































は，ユビキタス社の NaviEne Master を用いた．図 4に装
置を示す．
図 4 ユビキタス社の NaviEne Master の装置図
図 5 タブレット端末の置き方
4.2 結果
2015年 3月 26日の時点で 約 4ヶ月間分，35軒の家庭か
ら約 11745件の行動入力と約 7.14GBのセンサデータと約
237280時間分の消費電量データを得ることができた． 本











































































































































































































































































































































































[4]で，著者らは Support Vector Machines(SVM)を用い












































[2] Matteo Muratori, Matthew C. Roberts, Ramteen
Sioshansi, Vincenzo Marano, Giorgio Rizzoni, “A
highly resolved modeling technique to simulate residen-
tial power demand”, Applied Energy，pp.465473, July
2013．
[3] Jukka V. Paatero, Peter D. Lund, “A model for gen-
erating household electricity load profiles”, INTER-
NATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH,
pp.273290, July 18 2005, Wiley InterScience．
[4] Amit Jain, Member, IEEE, B. Satish,“Clustering based
Short Term Load Forecasting using Support Vector Ma-
chines”, PowerTech, 2009 IEEE Bucharest, pp.1-8, June
28 2009-July 2 2009, Bucharest.
